




A report of the use immediately after Study Support Center establishment. 
太田伸幸
Nobuyuki OTA 
Abstract This paper repo此巴dthe use of Study Support Center established in April， 2003. Investigation 1 was 
conducted in April imm巴diatelyafter the establishment. 198 s旬dentswere asked a question about the degree of 
cognition of Study Support Center， and a student's cognitive tendencyc Almost al students didn't visit there 
though they knew such a center had been opened. In addition to th巴questionsabout curriculum， students wanted 
to know how to get various qualifications in their fields and how to find jobs. From analysis of a student's 
cognitive tendency， it was suggested that the student who has not interesting in their study fel their university life 
unattractive. Investigation 2 was conducted in September. 156 students were measured about the use of Study 
Support Center， and a student's adaptation to university. The rate of the student who uses the center was low， and 














































b.認知欲求尺度 (15項目) :神山・藤原 (1991)が作
成した，認知欲求尺度を使用した.普段からどれだけも
のごとをよく考えたり，それを楽しんだりする動機づけ
56 愛知工業大学研究報告，第 39号Aヲ平成 16年，Vo1.39・A，Mar， 2004 
の高さを測定する. r全くそうでなし、(l)J ~ r非常にそ
うである(7)J の7件法で回答を求めた町
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利用経験あり 3 5 13 0 



























96 ( 48.5% ) 84 ( 56.0% ) 
64 ( 32.3% ) 58 ( 38.7% ) 
72 ( 36.4% ) 65 ( 43.3% ) 
9 ( 4.5%) 6 ( 4.0%) 
110 ( 55.6% ) 76 ( 50.7% ) 
94 ( 47.5% ) 65 ( 43.3% ) 
38 ( 19.2% ) 27 ( 18.0% ) 
39 ( 19.7% ) 35 ( 23.3% ) 
22 ( 11.1 % ) 20 ( 13.3% ) 
10 ( 5.1 % ) 9 ( 6.0%) 













12 ( 25目0%) 
6 ( 12.5% ) 
7 ( 14.6目)
3 ( 6.3%) 
34 ( 70.8% ) 
29 ( 60.4% ) 
11 ( 22.9% ) 
4 ( 8.3%) 
2 ( 4.2%) 
1 ( 2.1 % ) 
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Table5学生の認知傾向に関する尺度の尺度間相関
MOTl1 MOTI2 MOTI3 MOTI4 MOTI5 MOTI6 COG SF CP ANX1 ANX2 ANX3 
充実志向(MOTl1) - .648開 .552間 β42 .313時ぺ037 .597向 .599開 307帥 .035 .043 .012 
訓練志向(MOTI2) .533間 305開 450榊 .183本 .354帥 .394榊 286間 155* .210** .063 
実用志向(MOTI3) .144 * .265向 .191梓 261問 390相 388問 169 * .149本 一035
関係志向(MOTI4) .645開 593間ー 162• -.066 .254榊 .363帥 384出 127 + 
自尊志向(MOTI5) - .632開 051 .1 43 * .541開 .333帥 .353間 .142 * 
報酬志向(MOTI6) ー ー237間六160* .393時 .38日間 325桝 143 * 
認知欲求尺度(COG) .501帥 032 -.220特 204特 004 
自己充実的達成動機(SF) 一 .406帥 て095 -.077 -.093 
競争的達成動機(CP) ー .192特 .177本 138 + 




































































3・2・2 調査対象 のは 156人中 21人であった.これは調査対象者全体の
上記講義初回出席者 156名を調査対象とした 学年の 13.5% にあたる.さらに利用頻度において，半数が 1~3
















C. 充実感尺度 (9項目) :角谷・無藤 (2001)が作成
したおもに対人的な充実感に関する項目を採用した a
~C の各項目に対しては í当てはまらない(I)J ~ i当
てはまる(5)Jの5件法で回答を求めた
d. ソーシャルスキル尺度 (18項目) :菊池(1988) 
が作成した KiSS-18を使用した. iし、つもそうでない(1)J 
~íいつもそうだ(5)J の 5 件法で回答を求めた









に関する事柄がほとんどであった (Tabl巴7参照) • 
Table6利用頻度 Table7相談内容
人数 人数
ほぼ毎日 。 授業 13 
週3-4回 。 学習方法 3 
週1-2回 。 履修方法 5 
月2-3回 。 教職課程 。
1-3回ほど 12 資格取得 。
受講登録期間 4 就職 。





























霊稼(n=156) ~霊(n=84) 上取霊(n=72) t1置
張りのなさ 3.39 ( 0.78) 3.46 ( 0.83) 3.30 ( 0.71 ) 1.31 
自分のなさ 3.20 ( 0.94) 3.23 ( 1.03) 3.17 ( 0.83) 0.40 
昧気のなさ 2.41 ( 0.74) 2.50 ( 0.79) 2.30 ( 0.68) 1.66 + 
学業意欲低下 3.23 ( 0.73) 3.29 ( 0.70) 3.15 ( 0.76) 1.19 
授業意欲低下 2.62 ( 0.91 ) 2.60 ( 0.84) 2.65 ( 0.99) 0.37 
大学意欲低下 2.91 ( 0.71 ) 2.93 ( 0.68) 2.89 ( 0.74) 0.32 
充実感 3.12 ( 0.66) 3.07 ( 0.69) 3.17 ( 0.62) 0.98 
日常生活不安 6.37 ( 3.12) 6.40 ( 3.44) 6.32 ( 2.73) 0.17 
評価不安 5.63 ( 2.93) 5.79 ( 3.20) 5.45 ( 2.58) 0.72 
大学不適応 1.34 ( 1.52) 1.14 ( 1.51) 1.56 ( 1.50) 1.74 + 
うちとけやすさ 2.68 ( 0.91 ) 2.70 ( 0.96) 2.67 ( 0.86) 0.21 
相互交渉スキル 3.10 ( 0司66) 3.10 ( 0.70) 3.10 ( 0.62) 0.01 
仕事遂行スキル 2.96 ( 0.73) 2.83 ( 0.75) 3.11 ( 0.67) 2.46本
+pく.10*pく.05
Table10大学適応感に関する尺度の尺度間相関
APA1 APA2 APA3 PASS1 PASS2 PASS3 FUL ANX1 ANX2 ANX3 KISS1 KISS2 附SS3
張りのなさ(APA1) 一 .612時 400桝 .387榊.432榊.413榊一.468時 353間 .267榊 .271榊ー.16ド ー253梓 -.378'榊
自分のなさ(APA2) - .460榊.424榊ー367榊 .359榊て573榊 ，391榊 443榊 .217 * -.269榊ー291坤-.436間
味気のなさ(APA3) .174 * .079 .455叫ー.687榊 .329桝 271榊 .209帥 一466開 -.523桝 473榊
学業意欲低下(PASS1) ー 495桝 .326榊 -.31坤 .123 .134 + .275問 ー027 -.114 -.306榊
授業意欲低下(PASS2) - .304同 -.158 + .13 + 一，001 目339榊 .114 -.116 サ 53
大学意欲低下(PASS3) ー て442榊 220帥 133 + .236軸ー.438榊ー.301榊ー209輔
充実感(FUL) ー 一298榊-，301開 -.253* .497榊 534時 .58榊
日常生活不安(ANX1) .685桝 330榊ー138+ -.177ホ ー.237梓
評価不安(ANX2) .210梓 ー045 -.173キ 目ー355制
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